



































In the current study, I explored how adults perceive causality in launching events. I showed adults the direct launching and the delayed 
launching events. In the direct launching condition, adults saw the event in which one object moved half-way across a screen and came into 
contact with the second object, then the second moved the remaining way across the screen. In the delayed launching condition, adults saw 
the event in which there was a temporal delay before the second object moved. It is known that adult observers report that the movement 
of the second is caused by that of the first when they see the direct launching, but not when they see the delayed launching. Using eye-
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い事象－遅延駆動事象 delayed launching event－、接
触も起こらず、遅延もあり、時間的にも空間的にも連続性


















（cf., Choi & Scholl, 2006; Newman, Choi, Wynn, & 
Scholl, 2008）。また、この領域の研究は、乳児を対象
にした研究（see Saxe & Carey, 2006）や神経生理学
的な研究（e.g., Blakemore et al., 2001; Fugelsang, 



































非因果的事象とを区別をするのか（e.g., Oakes, 1994; 
























































































　22インチのPCモニタ上 (MITSUBISHI Diamondcrysta 
WIDE)に各刺激を呈示した。このモニタは、画面以外を
黒いパネルで覆われていた。













































































































有意となった（F (2, 16) = 4.62, p < .05）。さらに分
析を進めた結果、条件の単純主効果は、接触領域（F (1, 8) 







正方向フェイズ 逆方向フェイズ 正方向フェイズ 逆方向フェイズ
始点領域 .725 （.172） .638 （.296） .601 （.263） .564 （.247）
接触領域 1.290 （.477） 1.107 （.371） 1.612 （.531） 1.545 （.424）
終点領域 1.114 （.192） 1.026 （.357） .877 （.236） .890 （.212）
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ほうが、終点領域ではDL条件のほうが注視時間が長かっ
た。また、領域の単純主効果は、DL条件（F (2, 16) = 







水準で有意差がみとめられた（始点領域 < 終点領域 < 接
触領域）。
　また、領域の主効果が有意となった（F (2, 16) = 






































































有意であった（F (1, 8) = 6.34, p < .05）。さらに分析
を進めた結果、条件の単純主効果は、接触領域（F (1, 8) 





正方向フェイズ 逆方向フェイズ 正方向フェイズ 逆方向フェイズ
接触領域 .769 （.237） .689 （.195） .628 （.301） .554 （.268）
終点領域 .410 （.190） .375 （.203） .069 （.061） .057 （.067）
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主効果は、DL条件（F (1, 8) = 11.95, p < .01）およ
びDEL条件（F (1, 8) = 28.92, p < .01）ともに有意
であり、終点領域よりも接触領域のほうが値が大きかった。
　また、条件の主効果が有意であり（F (1, 8) = 32.34, 
p < .01）、DEL条件よりもDL条件のほうが値が大きかっ
た。さらに、領域の主効果が有意であり（（F (1, 8) = 
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